**La casa di Nazareth è la scuola del Vangelo**

**Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia**

**Introduzione**

Accogliamo l’invito di Papa Francesco a pregare per lui e per tutte le famiglie del mondo che stanno vivendo la bella esperienza del Sinodo. Pregare in famiglia, e per la famiglia fondata sul matrimonio, diventa per i cristiani un impegno profetico di particolare forza e urgenza. Di fronte ad altri genere di unione la scelta di sposarsi nel Signore vuol dire riconoscere in questo gesto una particolare chiamata del Signore che diventa chiamata anche a testimoniare nell’amore umano la forza di un amore più grande. Per questo è quanto mai importante che il nostro sguardo sappia fissarsi e contemplare la famiglia di Nazareth per imparare da loro il modo di vivere il Vangelo.

P. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.

P. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo;…

***T….nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati,***

***mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti***,

P…per una speranza viva,

per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce.

***T. Essa è conservata nei cieli per voi,***

***che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede,***

***per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.***

P. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo:…

***T…voi lo amate, pur senza averlo visto;***

***e ora senza vederlo credete in lui.***

P. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa,

***T. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. I Pt 1, 3-9 )***

***Preghiamo***

O Dio, nostro Padre e nostro creatore tu hai voluto che il Tuo Figlio, generato prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia; ravviva in noi la venerazione per il mistero della vita, perchè i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore, e i figli crescano in esperienza, età e grazia rendendo lode al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio e vive e regna nell'unità della Spirito santo per tutti i secoli dei secoli.

*Esposizione-Canto, silenzio adorante...musica.*

**Prima parte. Lodare Dio**

**Dal Vangelo di Luca (**2,33-39)

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth.

***Dai Discorsi di Paolo VI***

La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. […]

Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth (Paolo IV- discorso tenuto a Nazaret nel 1964).

***Dai discorsi di Papa Francesco***

Ancora un aspetto ricaviamo dalla Parola di Dio: *la famiglia che vive la gioia*. Nel Salmo (33/34,3) si trova questa espressione: "I poveri ascoltino e si rallegrino" Tutto questo Salmo è un inno al Signore, sorgente di gioia e di pace. E qual è il motivo di questo rallegrarsi? E’ questo: il Signore è vicino, ascolta il grido degli umili e li libera dal male. Lo scriveva ancora san Paolo: «Siate sempre lieti … il Signore è vicino!» (*Fil* 4,4-5). Eh … a me piacerebbe fare una domanda, oggi. Ma, ognuno la porta nel suo cuore, a casa sua, eh?, come un compito da fare. E si risponde da solo. Come va la gioia, a casa tua? Come va la gioia nella tua famiglia? Eh, date voi la risposta.

*Restiamo qualche minuto in silenzio*

***A due cori*** (Dt6,1-13)

*Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.*

***Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.***

*Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai*

***Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi [9]e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte***.

*Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti;*

***quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti che tu non hai piantati,***

*quando avrai mangiato e ti sarai saziato,*

***guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione servile. Temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome.***

*Canto*

**Seconda parte. Pregare in famiglia**

**Dal Vangelo di Luca** (2,41-52)

Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. […]Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù *cresceva* in sapienza, età *e grazia davanti a Dio e agli uomini*.

***Papa Francesco***

Alla luce della Parola, di Dio vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate qualche volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma come si fa? Ma, si fa come il pubblicano, è chiaro: umilmente, davanti a Dio. Ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e chiede la sua bontà, che venga a noi. Ma, in famiglia, come si fa? Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale, e poi non c’è mai un momento adatto, tranquillo, in famiglia … Sì, è vero, ma è anche questione di umiltà, di riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, come il pubblicano! E tutte le famiglie, abbiamo bisogno di Dio: tutti, tutti! Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della sua benedizione, della sua misericordia, del suo perdono. E ci vuole semplicità: per pregare in famiglia, ci vuole semplicità! Pregare insieme il “Padre nostro”, intorno alla tavola, non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare insieme il Rosario, in famiglia, è molto bello, dà tanta forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la moglie per il marito, ambedue per i figli, i figli per i genitori, per i nonni … Pregare l’uno per l’altro. Questo è pregare in famiglia, e questo fa forte la famiglia: la preghiera.

*Silenzio*

**Benedizione sul fedele** *Canto delle ascensioni.* (Solista e assemblea)

*Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Vivrai del lavoro delle tue mani,sarai felice e godrai d'ogni bene.*

**La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.**

*Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore.*

**Ti benedica il Signore da Sion! Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita.**

*Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele!*

*Canto*

**Terza parte. Armonia di differenze**

**Dal Vangelo di Giovanni (**2, 1-5**)**

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».

***Papa Francesco***

Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli. La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. […] Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze.

*Preghiere spontanee a cui segue il Padre Nostro.*

**Preghiera di Papa Francesco alla Santa famiglia**

Gesù, Maria e Giuseppe a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza; in voi contempliamo la bellezza della comunione nell’amore vero; a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.

***Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del santo Vangelo: insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera della Provvidenza nelle realtà quotidiane della vita.***

Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza: fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole Chiese domestiche, rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione, dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. ***Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile***.

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.

***Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo.***

*Benedizione eucaristica e canto finale.*